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実時間河川流量予測(英文)
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Fig．A3P1ot　of　observed　and　simulated　hydrographs　at　the　Kakimkidai
station．The　corresponding　rainfall　has　been　p1otted　in　the　upper
graph．
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P1ot　of　obsewed　and　simu1ated　hydrographs　at　the　Tsukizaki
station．The　corresponding　rainfal1has　been　p1otted　in　the　upper
graph．
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Table　A1　0ptimum　Mode1Parameters　for　the
　　　　　　　　　Catchments
ParameterUp　to　KakinokidaiUp　to　Tsukizaki
（Area　O．15sq　km）（Area9．04Sq　km）
Sm。。 47．94 60．50
Cm。。 42．OO 38175
FC O．19 O．23
FINF 0．72 O．87
Ci。。 0．48 O．55
Ewf 0．81 O．88
CKG 400．00 400．OO
0bj　Fun． 35978． 49000．
Model　Eff． O．85 0．69
　　　The　p1ot　of　observed　and　simu1ated　hydrographs　for　the　Tsukizaki　station　for　the
period　Jan．1980to　Nov．1984is　given　in　Fig．A4．A　reasonab1y　good　match　was　also
obtained　for　this　station　too．The　catchment　up　to　Kakinokidai　is　a　hi1ly　area　whi1e　the
major　part　of　catchment　up　to　Tsukizaki　is　re1ative1y　f1at．It　is　a1so　seen　from　the　graph
that　the　computed　discharge　peaks　are　genera11y　on　the　higher　side　of　the　observed
discharge　up　to1982whi1e　they　are　on　the　lower　side　subsequent1y．This　might　have　been
caused　by　some　catchment　change．It　may　be　mentioned　that　no　attempt　was　made　to
match　the　shape　of　the　hydrographs　because　short　term　data　were　not　avai1ab1e．
　　　The　va1ues　of　the　various　mode1parameters　for　the　two　basins　are　given　in　Tab1e
A1．
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実時間河川流量予測
S．K．JAIN＊・岸井徳雄＊＊
　　‡インド国立水文研究所
榊気圏・水圏地球科学技術研究部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨
　本報告では，河川流量予測のため数種類の水文モデルについての検証・応用を行った．
ここでは，主として，概念モデルと時系列モデルが利用されている．概念モデルに関して
は，］種の単純なモデルが使われた．一方，時系列モデルに関して，数種の代替モデルが
試みられ，それぞれのケースに最適なモデルが使われた．
　ここで使われたモデルは予測と同じく流域の応答のシミュレーションにも応用されてき
た．測■1流量予測のためには，これらのモデルは，予測値を最新化する方式によって応用
されれば，かなり改良することができる．本研究では，予測値を改良する方式として，誤
差を含む流量に関するモデルと結合させるカルマンフィノレター方式が利用された．
　本研究のためのデータは日本（浦白川流出試験地，石狩川流域）及びインド（コーラ河
流域）の流域から得られたもので，観測流量一般に対してそうであるように種々の誤差を
含み，特定の流量予測モデルを試すために理想的なものではない．しかしながら，それら
は実際の実時間流量予測の典型的なシナリオを提供する．このモデノレは一般的に数時間先
の予測に対して実測値と一致した．又，カルマンフィルターの統計値も許容範囲内であっ
た．
キーワード：河川流量予測（F1ow　forecasting），時系列モデル（Time　series　mode1），
　　　　　　カノレマンフィルター（Kalmanfi1ter），浦創11出試験地（Urajiro　RiverExper－
　　　　　　imenta1Basin），コーラ河流域（Ko1ar　River　Basin　in　India）
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